













































AK 43- 女性 0-:青森県弘前市46 
MA 65 女性 0-:青森県中津軽郡西目屋村
AN 51 男性 0-13 :青森県南津軽郡浪岡町 13-18 :岡県弘前市
018-22 :東京都 22-:青森県弘前市
FM 85 女性 0-60 :東京都 60一:神奈川県






































音環境 援音音素(以下/N/とする)の後 • 
長音音素(以下/R/とする)の後 • 
[(ー )CVNC2VW] における C2 *1 • 
語種
漢語 • 外来語 • 










































FM談話 263 (74.3) 91 (25.7) 354 
OM談話 536 (9l.9) 47 ( 8.1) 583 




























vcd vls vcd vls 
か(疑問) 19 1 たら 2 2 
かな 2 ても 2 
かも 1 と(並列) 6 3 
















C1 : vcd C1: vcd C1 : vls C1 : vls 
C2: vcd C2 : vls C2: vcd C2 : vls 
コト 一 (godo) 24 (goto) 一 (kodo) 一 (koto)
トコ 9 (dogo) 一 (doko) 一 (togo) 一 (toko)
トキ 15 (dogi) - (doki) 2 (to必) 一 (toki)
52 
〈共通語談話〉
C1 : vcd C1: vcd C1 : vls C1 : vls 
C2: vcd C2 : vls C2: vcd C2: vls 
コト 一 (godo) 13 (goto) 一 (kodo) 一 (koto)
トコ 2 (dogo) - (doko) 5 (togo) 一 (toko)

























① ② ③ 
トコ dogo → togo → toko 









Cl : vcd 
C2 : vls 
Cl : vls 
C2: vcd 
2 
Cl : vls 

































































































[表9 直接引用発話における vcd/ vlsの分布]
話者→相手 vcd vls I vcdの語 vlsの語


























? ↓ ?? ? ↑? ???
?
C AK→津軽 3 1 
二泊 [lJ、いくら
[lJ、こと [lJ
E 非津軽→津軽 2 1 I疑問詞どこ [2J I中 [lJ
F 非津軽→AK 2 I一 |二泊 [lJ、600[lJ 
内訳の[ ]内は頻度数
D AK→非津軽 3 
頻度数は少ないものの、非津軽方言話者の直接引用(非津軽方言話者の




















































これは、 kagu : kagane = kigu : X 
X=kigane 
等の類推によって生まれ、語幹の音声を規則的に揃えたものと考えられる。
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SUMMARY 61 
On the Change of a Sound and a Phoneme Level 
Takahito ABE 
The purpose of this paper is to describe the Hirosaki dialect 
speaker's style shifting capability through the voicing phenomenon in 
a discourse. Although a large number of studies have been made on 
·shift of grammar items, little is known about shift of the voicing 
phenomenon. Therefore, it is necessary to analyze about the shift of 
the sound and the phoneme items. Furthermore, the difference is 
clarified by comparison of a shift of the voicing phenomenon and 
grammar items. 
In conclusion, it was found that the following environment is 
concerned with the shift of the voicing phenomenon; (1) it is easy to 
shift content morphemes rather than functional morphemes, (2) Mor-
phological boundaries are related to the shift of functional mor-
phemes. In addition to these, there are following differences in the 
shift of voicing phenomenon and grammar items; (1) A voicing phe-
nomenon is not a categorical shift but a continuous shift, (2) The 
voicing phenomenon cannot shift easily rather than grammar items. 
Keywords : style shifting voicing phenomenon content I functional 
morpheme morphological boundary 
